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第二言語としての「テイル」の習得におけるプロト
タイプの形成




























その後達成動詞･到達動詞に広がっていく(Shirai 1995; Shirai & Kurono 1998;
Sugaya & Shirai 2007)｡さらに､｢テイル｣が表す｢動作の持続｣と｢結果の状態｣という
2つの基本的な意味も注目され､どちらが習得されやすいかをめぐって議論されてい
る｡習得難易度としては｢動作の持続｣の習得は｢結果の状態｣と比べて比較的易しい
ことが多くの先行研究によって示されている(黒野1995: Shirai & Kurono 1998:
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1) Learners use (perfective) past marking on achievement or accomplish-
mentverbs, eventually extending use to activity and state verbs.
2) In languages that encode the perfective-imperfective distinction morp-
hologically･ imperfective past appears later than perfective past, and
imperfect past marking beginswith stative and activity(i.C., atelic)verbs. and
then extends to accomplishment and achievement(i.e., telic) V町bs.
3) In languages that have progressive aspect, progressive markin亘beginswith
activity verbs. and then extends to accomplishment/achievement verbs.
4) Progressive marking is rarely incorrectly overextended to stative verbs (in Ll
acquisition)
























Development starts with the prototype of the category･ then extends to items
similar to the prototype. and丘nally to least prototyplCal members




















































である｡ 1年生男性20歳4ケ月､ 1年生女性19歳9ケ月､ 2年生男性20歳10ケ月､ 2年
生女性20歳9ケ月､ 3年生男性21歳8ケ月､ 3年生女性21歳9ケ月｡年齢は12進法なの
で月齢を使って､ 3 (1年､ 2年､ 3年)×2 (男性､女性)の分散分析を行った結果､学
年についての主効果[F (2, 224)-31.599, p<.0011は有意であったが､性別の主効果[F
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